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The main causes of damages of sculptures placed outdoors 
include the deterioration caused by pollutants such as acid 
rain or automobile emissions, the wind and water damage 
caused by the change of temperature in the snowy regions, 
recent abnormal weather conditions, and the falling of 
thunderbolts.  They were also damaged by the repeated 
major earthquakes.  The sculptures placed in public space 
should coexist with their environment and be resilient to the 
environmental changes around them.  Moreover, they should 
avoid doing any harm due to the damage because they are 
placed where many people pass by.  I surveyed the present 
conditions of my own works from this viewpoint.
２．調査した野外彫刻作品について
　今回は以下の２点について調査した。
（１） 作 品 名：倭人伝
 設 置 年：1989 年 11 月
 設置場所：埼玉県鴻巣市
 サ イ ズ：210㎝× 90㎝× 190㎝
 素　　材：ブロンズ
（２） 作 品 名：馬と少年たち
 設 置 年：1996 年 10 月
 設置場所：岩手県盛岡市
































































































（１）　Leica Standard , Elmar 5.0cm f3.5
（２）　SONY DSC-TX300V
（３）　Apple iPhone 8
図 16　足元に設置された御影石による表示。冬期は雪に埋れているはずで
あるが、比較的石材の劣化は進んでいない。
６．参考文献
（１）　 M・A・ロビネット：屋外彫刻―オブジェと環境、
p.203、鹿島出版会、1985.
（２）　 佐藤義夫：野外彫刻マニュアル―まちにアートを、
p.138、ぎょうせい、1994.
